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所内談話会。AsuraInternational Seminar (Primatology and Wildlife Science）との共催）
第 l回 ：2017年4月 27日 （木）キ
Anna Wilkinson (Visiting Associate Profesor, Wildlife Research Center of Kyoto University, University of Lincoln) 
「Cold-BloodedCognitonJ 
第2回： 2017年 10月 10日 （火）










Christian T.Herbst (Laboratory of Bio-Acoustic,Dept.of Cognitve Biology,University of Vienna, 
京都大学霊長類研究所特定准教授）
「百1emyoelastic-aerodynarnic出eoryof sound production in humans,manimals,and birdsJ 
第5回： 2018年3月28日 （水）
Janet N ackoney (Asociate Research Profesor,Depatiment of Geographical Sciences at the University of Maryland) 
「Geospatialinformation infonns conservation efforts in the Democratic Republic of the Congo J 
（文責： 時吉真由美，服部裕子）
7.2017年霊長類学総合ゼミナール
The Interclisciplinary Seminar on Primatology 2017 
日時： 2017年 12月 14日 （木）
場所 ・京都大学霊長類研究所 大会議室
発表： 22件 （口頭・ 14件、ポスター 1 件）
霊長類学総合ゼミナーノレは霊長類学系の正式なカリ キュラムに組み込まれており、毎年 TAを中心とした大学
院生が企画運営し、所内の教員、研究員、学生の研究交流を促進することを目的として開催されている。 本年［土、
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